


## DER

ARZT DER SOBEIDE

## KOMISCHE OPER IN EINEM VORSPIEL UND ZWEI AKTEN <br> DICHTUNG VON FRITZ ZOREF

MUSIK
VON

# HANS GÁL <br> Op. 4 

KLAVIERAUSZUG MIT TEXT VOM KOMPONISTEN


Aufführungsrecht vorbehalten ~ Droits d'exécution réservés UNIVERSAL-EDITIONA-G. WIEN Copyright 191c , Frive safstior LEIPZIG
PERSONEN：
JUAN SANCHEZ DE LA MANCHA ..... ＇Tenor
ANNITA，dessen Braut． ..... Sopran
DON PEDRO，Arzt，deren Vater Bariton
PAQUITA，Annitas Zofe ..... Sopran
DON MIGUEL DE ZUELOS，ein abenteuernder Hidalgo ..... Tenor
LOPEZ，dessen Diener ..... Baß
JACINTO，Heilgehilfe des Don Pedro ..... Bariton
SOBEIDE Sopran
FATIME ..... Alt ZULEIMA $\}$ ihre Gespielinnen ..... Sopran
ALI，Eunuche Sopran
NAHENA，Händlerin ..... Alt
EIN JUNGER STUTZER Tenor
EIN ZWEITER，dessen Freund ..... Baß
EIN OBSTWEIB ..... Alt
ERSTER Gassenjunge ..... $\left\{\begin{array}{l}\text { Sopran } \\ \text { Alt }\end{array}\right.$
Kinder，Volk，Haremsweiber，Sklavinnen，Eunuchen
ORT DER HANDLUNG：
Das Vorspiel spielt auf einem belebten Platze bei einem Stadttor des altenGranada；der erste Akt im Hause desDonPedro，das erste Bild des zweiten ineinemHofederAltstadt，daszweiteBildvorundin demHaremeinesMauriskenZeit：Mitte des sechzehnten Jahrhunderts
ORCHESTERBESETZUNG：

3 FLO＇TEN
〈3．aud kleine Fl ．〉
2 OBOEN
〈2．aud Engl．Horii）
2 KLARINETTEN
in $B$ und $A$
＜1．auch D＝Klar．，
2．auch Baß＿Klar．）

| 2 FAGOTTE | PAUKEN |
| :---: | :---: |
| （2．aud Kontrafag， | SCHLAGWERK |
| 4 HÖRNER | ¿Beden，Triangel， |
| 3 TROMPETEN | Tambourin，grobe |
| 3 POSAUNEN | Trommel，Gloden |
| BASSTUBA | spiel） |
| HARFE | STREICHER |

Auf der Bühne：Orgei 〈oder Harmonium）

Komische Oper in einem Vorspiel und zwei Akten.

Vorspiel.
Hans Gál Op. 4.


Vorhang auf! (Straßein Granada; links hinten das Stadttor, rechts eine Kirche; mehrere Verkaufstände. Lebhaftes Treiben der Passanten und Gaffer; Gruppen feilschender Verkäufer, Bettler, etc. Durch das Stadttorkommt Miguel im bestaubten Reisekleid, hinter ihm Lopez mit dem Felleisen, müde und verdrossen.Miguel




Lopez.


Miguel.


Lopez.

L.

L.


L.

L.

U. E. 6250 .
M.
sel - ber mit?
L.


Si - cher _ lich!

(7) Noch lebhafter.
L.



9
L.


L.


12 Nahena.

L. $\frac{\sigma^{-\frac{1}{b}} \frac{z}{b z}}{\text { lügt! }}$





Nahena (entrüstet).


14 Lopez (hänselnd)



L.





Kru_ci-fi_xe für die Ek_ken, Ta_lis_ma.ne, Zau_ber_kap_pen, ü_ber Ohr und







L.

groß und dun - kel, de - ren


L.

N.

L.


Etwas breit.

 Diensten, ü _ ber - all und je_der - zeit, ü_ber - all und je-der - zeit, ü_ber - all und je_der _
L.


$$
8 \text { reit! }
$$


(Die Glocke der Kirche ertönt; Gruppen von Andächtigen erscheinen und begeben sich zuin-Portale, Nahena redet noch immer auf Lopez ein, beide verschwinden im Gedränge.)

Glocke (auf dem Theater).

## ?

Sehr gemächlich (ruhige $\AA)$ )


## 2426 Rasch, wie vorhin.



Das er_fuhrich mehrmals schon! Kann blob Drachennichtbe -


Wie oben.




Sobeide (auffahrend).


F.

(Mehrere junge Stutzer, Gassenjungen und Obstweiber haben sich im Hintergrunde angesammelt und machen sich über die verschleierten Maurinnen lustig; ein junger Stutzer tritt keck vor und grüßt Sobeide tief und ironisch)



31 Volk (Gassenjungen und Burschen).
Sopran ff

Sehr lebhaft.
ha, ha ha
ha!
Sehr lebhaft.


Ein Gassenjunge (plärrend).


Land ge_reist; den Ha_rem kümmert das nichtviel, für den ist er's auch sonst zumeist!" ${ }^{\text {是基 }}$


32
(Schallendes Gelächter der stets wachsenden Menge.)



Ha_rem kümmert das nicht viel, für den ist er's auch sonst zu -meist!


Das ver-dan-ken wir der Her_rin, weil ein Giaur ihr Herz ent - flammt!

## Fatime.



Die ver_dammten Spa_nier al - le, wie sie keck den Her-ren schmäh'n!


Wie sie schrei_en, die Un-gläub'-gen!
We - he, Al-lah steh uns bei!
2. Sklavin.

(Die Maurinnen in mutwilligster Ausgelassenheit umtanzend.)





(Er zerrt an ihrem Schleier, sie und die andern Maurinnen schreien gellend auf.)
(Da stürmt Miguel mit blankem Degen, den er über seinem Haupte kreisen Iäbt,

heran, und fängt mit der Linken die halbohnmächtig hinsinkende Sobeide auf, deren Schleier zur Seite gefallen ist und ihr Gesicht frei läßt.)

(Die Menge ist auf kreischend vor dem blanken Degen zurückgewichen und zerstreut sich jetzt murrend und eingeschü̈ch. $\quad d=d$
M.

sich?
Stutzer (bösartig).
至要


rei_che al-te Bo
Ein zwoiter Gassenjunge.
(gibt ihm eine Ohrfeige)


(Aus der sich entfernenden Menge arbeitet sich hastig Annita hervor, gefolgt von ihrer Zofe Paquita, die das Gebetbuch trägt. Annita ist bunt, Paquita

(Soheide liegt noch immer in Miguels Arm; jetzt erhebt sie sich mit einem tiefen, zitternden Atemzuge, schlägt den Schleier vor's Gesicht and will das Fiaupt heben, als schon Annita bei ihr anlangt und sie umarmt.)



38 Étwas gemessener.



39 Tempo I. (Annita entfernt sich zögernd bis zur andern Seite der Straße, wo sie, mit Paquita flüsternd, stehen bleibt.)

Sehr breit.


> rit.

S.

Rundung vor mir standest, schüt _ zend mild,
nimm derSkla_vin Dank!

(Sie grüßt arabisch und geht mit den andern Maurinnen gegen die Stadt zu abı Annita, der Paquita mit dem Gebetbuch folgt, begleitet sie bis zum Torbogen, als Lopez auftritt, die Szene verwundert überblickt, auf Miguel zugeht und diesen,derganz verloren Sobeide nachblickt, am Arm zupft.)


Herr, verzeihtdieFra_ge: hat Euch der bö_se Blick ge.

L.

L.


Damit müßtIhrwohlnoch war_ten, gra _ de schluges Mit_tags_zeit.


> Sehr bewegt.

$38$



45 MäBig langsam.



Gemächlich,
wie vorhin. 47
(Er entfernt sich gemächlich in der Richtung, die ihm Miguel vorhin wies, biegt aber nicht unter den Torbogen ein, sondern geht geraudeaus weiter. Nach Verstummen der Orgel hört man eine feine Klingel aus der Kirche, dann strömt das Volk wieder auf den Platz, unter den letzten erscheint Annita mit Paquita während Lopez_ nach erfolglosem Suchen _ wieder auftritt.)



(Lopez beobachtet die kichernde Paquita von ferne, kurzes Augenspiel, dann tritt er resolut näher.)

L.



51
L.
 fbreit.




53 Rasch.


54 Langsamer.

L.


55 a tempo, animato
L.

aus!
(Nahena erscheint, er rennt auf sie los, sie weicht aufkreischend zurück.
Die Ge . Er faßt sie am Arm und zieht sie gravitätisch nach vorn.)



OH Nahena (eifrig).

U.E. 6250 .


57




N.

Sempre più sostenuto.
(trüg' ihn in das Haus_



63



65


soll mir das Ge_ring-ste sein.




69
ÄuBerst lebhaft.

bend! $\begin{aligned} & \text { (Miguel freudig ab, Nahena schüttelt die er- } \\ & \text { haltenen } \\ & \text { Goldstücke } \\ & \text { und } \\ & \text { humpelt ebenfalls }\end{aligned}$ haltenen Goldstücke und humpelt ebenf
kichernd fort. Lopez bleibt zurūck.)

bend!
L.



## Zwischenspiel.





Unmerklich etwas ruhiger.


Wie vorher.




Nach und nach immer bewegter.


Erster Akt.
Sehr ruhig, aber fließend.







(Grobes, etwas düsteres Gemach im Hause des Arztes Don Pedro; an den Wänden Kasten und Stellagen mit chirurgischen, chemischen, alchimistischen Utensilien. Annita; die Toetter des Arztes, sitzt mit übergeschlagenen Beinen auf einem Tischchen und spielt mit dem Fächer; Don Pedro steht vor einem Schrank und füll Phiolen, MeBgläser, putzt Instrumente, etc.)


Tempo I. 85



Pe .

(Jacinto torkelt etwas angeheitert herein, wobei er der nachdrängenden Nahena den Eintritt zu verwehren sucht.)
88 Etwas hastig.


Stobtnicht,Al - te, schön gelas _ sen!_Herr,dies Sa_, dies Sa_tansweib_



Laßbtden Sauf -aus,hört!
Pe.


Muß ich wie_der_um er - ken - nen,daß du trun_ken, wie nicht klug?




Pedro (gleichmütig).


Frei . lich!

U. E. 6250 .



An


Etwas bewegter. 94

U. E. 6250.

9
4


Oft dünktmir sein Ko.sen Lü.ge, nie bemerk.te klei_ne Zü.ge wer_den mir zur

78


1












U.E. 6250 .








U. E. 6250 .


Pa.


(Der Türklopfer geht heftig,- die Mädchen




112 Sie legen ihn sorgfältig auf eine Bank, ohne das Tuch von ihm abzunehmen; dann gehen sie mit der Bahre ab. Annita und Paquita



Annita (bei seinen FüBen).


(erschreckt)


115


Rasch.



Pa



Zurückgehalten.
Sehr gehalten, wie vorher.





Sehr lebhaft.



Flott bewegt.
(sehr munter)
L.


122 Rasch. (Man hört ein Geräusch im Nebenzimmer, im selben Moment lassen sich beide wie tot auf ihr Lager

U.E. 6250 .


9×
L.

L.


125 Rasch. Wieder hört man in Neberzimmer eine Kastentüre knarren und Schlüssel klirren,- dasselbe Spiel.

U.E.6250.



(Beide Männer liegen wieder starr, Lopez unter dem Tuch, in das er sich in

(Annita hebt mit Hilfe Paquitas Miguel halb auf und flößt ihm eine stärkende Flüssigkeit ein; beide sind so beschäftigt,daß ihnen

(Miguel markiert das Schwinden der Ohnmacht durch heftiges Schlucken an der Flüssigkeit, tiefes Atmen und leise Liebesseufzer, wobei


130



Ja, er ist's,- welch selt_ner Zufall!

(Miguel, immer noch mit geschlossenen Augen, bereitet sich, zur Besinnung zu kommen.)


104
Annita.



(während Annita und Paquita einander fragend ansthen, stöhnt Lopez dumpf unter seiner Decke.)

(etwas den Kopf hervorsteckend)
(verschwindet. unter der Decke)



U.E. 6250 .




ab - ge neigt!


112


Mut_terdes Hei_lands,erbringtmich

(Die Türe fliegt auf,und Juan tritt ein. Er überblickt die sofort totenstille Gruppe, verschränkt finster die Arme, den Mantel kühn übergeschlagen, rollt wild die Augen, endlich entlädt sich seine Wut.)

U. E. 6250.



142 Noeh beschleunigt.




Mein nur kann die Ant_wort sein: Re_vo_ziert!



(Miguel ist bei einer Parade über die Bahre des Lopez gesprungen, der unter seiner Decke nervös herumsucht. Juan will ausfallend mit kreisendem Degen nach, ohne die Bahre zu seinen FüBen zu bemerken, wobei er anscheinend auf Lopez steigen will. Dieser bäumt sich im gleichen Moment unter seiner Decke hoch auf und fällt dem Juan, unter der Decke selbst nicht sichtbar, in den Arm.)

U. E. 6250 .

(Dann strampelt Lopez seine Decke ab, er und Miguel sehen éinander

L.


114




 | 146 |
| :--- |
| 60 |
| 4 | Miguel.

L.



(Lopez klettert auf einen Kasten und verschwindet in einer luftlochartigen Öffnung, aus der er später vollkommen rub-


(Annita und Miguel eilen zum Fenster und prallen erschreckt zurück.)


U.E. 6250 .





Annita (mit raschem Entschluf seine Hand fassend und ihn in ihr Zimmer ziehend).

U.E. 6250 .

Beide ab ins Nebenzimmer. Paquita bemuht sich, rasch Ordnung zu machen und wirft all die Polster, medizinischen Utensilien,

(Lopez kommt _ zunächst von Paquita unbemerkt _ aus seinem

(kreischt vor Entsetzen


L.

U.E. 6250 .

chen, wie auf dem Kriegspfade, Juan mit gezogenem Degen, den er in Kreuzesform zitternd hochhält, hierauf Don Pedro mit kampfbereit erhobenem Skalpell, dann Paquita, die mutig eine Mandoline am Halse schwingt, und als letzter Jacinto 153 mit weit aufgerissenen Augen, der eine bauchige Flasche krampfhaft an die Brust preßt, herein.)

## 0 , Sehr zurückhalten.

(Alle vier blicken sich, gespenstisch ruhig, einmal im Zimmer um. Dann atmen sie erleichtert auf; Paquita fächelt sich nervös, Juan wischt sich mit dem Mantelzipfel den Schweiß von der Stirne, Don Pedro steht mit verschränkten Armen sinnend und wiederholt das Haupt schüttelnd, Jacinto torkglt vor der Bahre hin und her, ohne das Gleichgewicht dauernd erhalten zu können.)



(Jacinto ist im Stehen eingeschlafen und in Sitzstellung auf die Bahre mit den spitzen Gegenständen gefallen, von der er sofort mit einem Schmerzensschrei auffährt, wobei er sich die Sitzfläche jammernd hält.)







Flasche alten Weins, deren Hals gebrochen ist, in Sicherheit)



Ja.


Schweig,du Narr!

162 Wieder etwas bewegter.

tiefem Grübeln langsam den Zeigefinger an die ernsthaft gefaltete Stirn, _ macht eine Geberde unerhörter Erleuchtung.)
 zu, die er aufhebt und liebend an die Brust driuckt.)
Sehr gemächlich, mit Laune.

(Er torkelt damit in den Vordergrund, wo er sich plötzlich_ein wenig unfreiwillig_zu Boden setzt.)

(Langsam tastend kommt, gleichzeitig mit den ersten Worten Jacintos, ein Bein des Lopez aus dem Luftloch zum Vorschein, dann ein zweites, endlich der ganze rußgeschwärzteLopez, zum Entsetzen des wie ertarrten Jacinto.)

(Lopez ist auf dem Kasten gelandet, Jacinto ermannt sich und will auf ihn los, - Lopez pfaucht wie eine Katze ${ }^{\text {x }}$ ) und schreckt ihn zurück. Jacinto will wieder losgehen, da setzt ihm Lopez einen Wundeimer helmartig von oben auf den Kopf..×)


Jacinto (torkelt zurück, wobei er verzweifelt keulenartig die Weinflasche schwingt, aus der sich ein Sprühregen ergieBt.

U. E. 6250.

Auf sein Geschrei stürzen die vorhin Abgegangenen wieder herein, erblicken den Lopez, der affenartig wieder in sein Luftloch zurückklettern will, erwischen ihn an den Beinen und ziehen ihn während des Folgenden herab, wobei er sich immer wieder frei zu machen ver-


## 167 Sehr bewegt.



Jacinto (hat sich indessen von seinem Helm befreit).


Ei ver - flucht! Zu mei - nem Är - ger merk ich wohl, es

## 167 Sehr bewegt.






## Zweiter Akt.


(Enger Hof im Haus der Nahena; schmutzige Mauerwände mit rohen Fensterlöchern; ein alter Brunnen im Hintergrund. Nahena sitzt auf dem Treppenabsatz, mit dem Zusammenstellen zweifelhafter Heilmittel beschäftigt, und schüttelt sich-anscheinend über das eben Erfahrene - vor Lachen. Jacinto steht, ebenfalls höchst erheitert vor ihr. Spälnachmittag. Im tieferen Hintergrunde spielt sich, ohne an den markanteren Punkten der Handlung die Aufmerksamkeit zu erregen, das übliche Leben eines Proletarierhauses der Altstadt ab.)



171 Gemächlich.





U. E. 6250.


175 Behaglich.

U. E. 6250 .


$$
0,177 \text { a tempo }
$$




179 Langsamer.
(Sie wühlt in der vor ihr stehenden Kassette,wobei sie einige Münzen herausfallen läßt, als Miguel und Lopez auftreten. Sie erschrickt, verbirgt die Münzen eilends und sucht die Kassette mit den Händen zuzudecken.)


U. E. 6250 .




Nie_mand denkt an mei - ne La_ge, dort gibts si-cher nichts für mich!


Sehr langsam.
N.

U. E. 6250 .


U. E. 6350 .

Sehr bewegt.

wie?


154


(Miguel schüttet der Nahena den Inhalt seiner Tasche an Münzen lachend in die 188 Noch lebhafter.
L.

(P]ötzlich blickt Nahena durch das Seitentor des Ho-
offenen Hände, Lopez steigt vergnügt, mit grotesken Schritten, sich Luft fächelnd und gestikulierend, herum.) fes, erschrickt, zeigt hin, Miguels Hand führt nach dem Degen, Lopez flüchiet über die Stiege hinauf.)

U. E. 6250 .



L.


190
durch ein Türchen in der Mauer hinaus, Nahena schließt hinter ihnen ab, setzt sich zu ihrer Arbeit und tut, als wäre sie eingenickt. Juan stelzt, vorsichtig spähend, mehrmals erschreckend herein.)

U. E. 6250 .


Sehr langsam.
(Sie schnarcht vernehmlich. Juan tritt bis in die Nähe, betrachtet sie mistrauisch,

(reibt sich die Augen und 191

(Sie reißt die Augen auf und erkennt inn

U. E. 6250 .


## 193


a tempo

a tempo



Kräftig bewegt.


160


Feu - er_rä.der mir zu sein.


Nahena (scheinbar ganz


(Er zieht den Degen und fängt an, 'damit herumzufuchteln. Nahena. versucht ihm den Degen wieder in die Scheide zu praktizieren.)

Nahena (beruhigend).


U. E. 6250 .



200 MäBig.
Nahena (wischt sich heimlich die Lachtränen aus den Augen).



N.

N.


N 2 frit. 203 a tempo





Wenn Ihr könnt!
ter versucht zu kosten und zu riechen) $\quad$ Nein brennt!

In den Mund auch?
Ist es gif - tig?
Und zu sprechen?

U. E. 6250 .


U. E. 6250.


N.


## Zwischenspiel.

Lebhaft und beschwingt, aber nicht zu rasch.





$$
\begin{aligned}
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$






227


Sehr rasch.




Sehr breit.
(Szene siehe Regiebuch.Sobeide liegt regungslos hingegossen auf einem Polstersitz auf der Gartenterrasse end starrt genSonnenuntergang, Fatime und Zuleima hocken auf Kissen zu ihren Füßen, mit arabischen Lauteninstrumenten, bemüht sie aufzuheitern; die Sklavinnen

bedienen die Favoritin lautlos und unter wiederholten arabischen Ehrenbezeigungen.)


231

(Die Sklavinnen kichern in sich hinein. Zuleima lacht Sobeide herausfordernd an,


(Nach einem Blick des Einverständnisses beginnen Zuleima und Fatime auf ihren Lauten zu präludiéeren, wie willenlos beginnt


Sobeide zu singen, wälırend die Sklavinnell mit anmutigen rhythmischen Ausdrucksbewegungen begleiten.)

*) Die Lauten in normaler Cuitarrenstimmung,




236



U. E. 6250 .

U. E. 6250 .


U.E. 6250 .




(Vor dem Tore im Gäßchen erscheinen Miguel und Lopez, als Arzt und Heilgehilfe verkleidet,von Nahena geführt, die ihnen das Tor zeigt, Mäßig bewegt.








Der Arzt


247


(Miguel hat indessen das Tor anfgestoBen und ist, an dem herunterstürmenden Ali vorbei, über die Treppe hinauf, wo Sobeide, am ganzen Leibe zitternd, an den Pfeiler gelehnt, seiner harrt. Er wirft blitzschnell Hut, Perücke und Talar ab und steht in seiner Rittertracht stumm vor ihr. - Unten hat indessen Lopez den Ali erblickt und mit einer Geste des Verständnisses angedeutet, daß dieser unschädlich gemacht werden müsse.)

248 Sehr schwungvoll.

(Als Ali eben umkehren will, um dem Eindringling nachzueilen, erwischt ihn Lopez beim Arm, so dab Ali, auf einem Bein balanzierend, herumgeschwenkt wird und nur mit Mühe das Gleichgewicht bewahrt. Lopez hängt sich, trotz Gegenwehr, in


Ali ein, und sucht ihn in ein Gespräch zu verwickeln, während oben die Liebenden noch mit dem Augen aneinander hängen, ohne ein Wort hervorzubringen.)



## 250 Immer sehr bewegt.




(Er reibt sich los und stürmt in das Gemach zu ebener Erde. Lopez, der die Falten seiner Pluderhose nicht losläßt, rennt

ihm lachend nach. Miguel und Sobeide stehen immer noch Aug in Auge.)

$\overline{\mathbf{0}}$ $\qquad$ $\bar{\sigma}$ $\qquad$ $\bar{\sigma}$ $\qquad$ $\bar{\sigma}$
252 Sehr ruhig, zart im Ausdruck.



Träu - me, bunt be . fie - der-te Him - mels.



254 Etwas belebend.

$204$






U. E. 6250 .






(Man hört Ali aufkreischen, dann stolpert er hinkend, einen Fuß festhaltend und streiSehr bewegt.




268 Etwas gemächlicher.
L.

L.


[^0]L.


Ali sich eben wütend gegen den erwartungsvoll grinsenden
Lopez wenden will, läßt er den Türklopfer erschallen.)
(Ali eilt zum Tore, öffnet es und mustert Juan

U.-E. 6250.









Juan.
(An den Fensteröffnungen der Nachbarhäuser erscheinen vermummte Frauenge. sichter, Gestalten tauchen im Gäßchen, neugierig spähend, auf, Ali ist im Haus
279 Etwas zurückgehalten. Juan.

Hört es al_le ins_gesamt, dieihr neu_ig_keiten - lüstern her_gekommen


279 Etwas zurückgehalten.

verschwunden und zerrt hintereinander mehrere schlaftrunkene Eunuchen an den Ohren in den Hof. Wachsende Lebendigkeit der Szene.)

seid im Düstern, daß ihr nicht ver-ge_bens kamt:
So - bei_deist ei_ne Kupp-le_rin und
 allarg.

U.-E. 6250.







Pa .


Al.


Ja.


(Jacinto ist damit beschäftigt, mehrere Gassenjungen, die ihn umtanzen, zu ohrfeigen, Paquita trippelt händeringend umher, die Menge wächst immer mehr an, lebhaft bewegtes Bild; auch bei den Fensteröffnungen des Harems tauchen Gesichter hinter den Gittern auf.)
die Hand auf die Schulter der in Schluchzen ausbrechenden Annita.) rit.


284 Sehr mä ig und zurückgehalten.
Annita(von Schluchzen unterbrochen).


Pedro (unter vergeblichen Versuchen, Ruhe herzustellen).


284 Sehr mäBig und zurückgehalten.








U.E. 6250.

288 Überaus lebhaft.



der aufeuch nicht ach_tet! Ich zer_ schlage euch die Schädel an_ein_ an_der, wie die Nüs_se!

heu.te ü _ ber Land gereist; den Harem kümmert das nichtviel,den Ha_rem kümmert das nichtviel_

heu_te ü - ber Land ge_reist; den Harem kümmert das nicht,kümmert das nicht viel_

(Plötzlich erscheint ein Schattenbild, zwei menschliche Silhouetten, auf der vom Mundicht hell bestrahlten Mauer hinter der Terrasse. Mit einer gebieterischen Handbewegung bringt Don Pedro, der als erster dieses Schattenspiel sah, die andern momentan zum Schweigen.Tutenstille der erwartungsvollen Menge.)

(Allgemeine Sensation, die Menge zieht sich langsam flüsternd zuriuck, Annita und Juan sehen bald die Liẹbenden oben, bald einander an. Ali fährt herum, blickt zur Terrasse hinauf, sieht Sobeide und Miguel und deutet fassungslos hinauf, ohne ein Wort hervorbringen zu können, die andern Eunuchen sind ebenfalls wie vom Blitz getroffen. Annita blickt hinauf, als könne sie ihren Augen nicht trauen, während Juan beharrlich - wie aus Angst vor dem ,,bösen Blick:- wegsieht.)



292 Aehr zurückgehalten, mit capricciöser Laune.


(Lopez verschwindet schnell wieder, aber schon hat ihn Ali ent. deckt, auf ihn gezeigt und stürzt jetzt mit den Sklaven ins Haus.)

(Annita hat Juans Annäherungen kokett abgewiesen, Juan wendet sich hilflos an Don Pedro.)
295 Bewegt, wie vorher.





$$
297 \text { Sehr gemächlich. }
$$




Glaub'mir,Mäd_chen, bes_ser wä : re, wür_dest du stat
eit_ler Kla, gen
ü - ber al - le,


Pe.

die_sem ei_nennichtso ganzdeinHerz ver - sa - gen.


Pe .




Juan.

Jacinto. sfy -muB es wohl der and re sein!


Ein_verstanden, Ju.- an San_chez, den ver_fol_get un_ent_wegt, a - ber weh, wenn


Pe .


Pe.



## Pe.

Pe.



Pe.



Pa.


Pa.



U.-E. 6250.




(Im selben Augenblick erscheint über seinem Haupt im Fen. ster Alis Arm mit einem Gefäß; dessen Inhalt ergießt sich in unverkenrbarer Absicht über sein Haupt. Auf das Geräusch
rit.
(kläglich)
L.



[^0]:    U. E. 6250 .

